




















































































































































































































































































































































C北加・賀港， 遺　の 世　　　　と 越　前 加　賀
且◆o寡◇叉克俗o⇔oσ
o匂亭　略?




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県名 遺跡名 種別 存続年代（世紀） 四耳壼
水瓶
水注
合子 瓶子 広口壼酒海壼） 黄褐紬壼 壼瓶 香炉 花瓶











































6 富山 神　田 村落 12後～　　13前
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ロ
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13 ? 道下元 門前 （12～）15
















































19 ? 白　山 門前 12～16
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小 計！ 13 ・・1
27
1｝
23 28
＊　「普正寺」・「白山」は註151・168文献本文図版より作成，「後城」は「第13表」，「道下元」は「第15表」，「白山橋」は「第
6表」に拠る。
＊＊　小塊も塊に加算。
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北東日本海域における中世陶磁の流通
　　　　　　　　　　付表11道下元遺跡出土陶磁器組成表（ロ縁部数）
、一＼　　　機　能
産地　　　＼一
?
産
輸
入
?
?
??
??）?? ??? ??珠
G
???
　　W　　?越?
瀬戸・美濃
（V・W＋MD
瓦
（V・～1）
器
土　師　器
磁?　　W　　?
?????（
磁
いW堺
　　?
?????（
染
（～1）
付
?）計?
?（
貯 蔵
籔：二：／
　　　　　56欝lll／
?
2十9十10
壷
1十2十4
28
㌘‡1｝・
璽ll：｝・
竃聴i｝・
　92
（25．1）
?
理
片口鉢
4十9－←66＝79
片口鉢
0十2十14＝16
折縁深皿
　　5十〇
卸皿　　　　　9　　3十〇
柄付片口
　　1十〇
鉢
供 膳
皿 37以上
：：批
：当
堅叫
撒：f
皿 4
2椀
106
（28．9）
5
154
（42．0）
宗教他
香炉
　6十〇
花瓶
　1十〇
7
香炉
0十1十〇＝1
　8
（2．2）
暖房他 計（％）
135
（36．8）
　44
（12．0）
火舎　7
　7
（2．0）
　50
（13．6）
　7
（1．9）
37以上
59
58
4
　121
（33．0）
　10
（2．7）?
＊　註191文献本文・図版を実見により補正作成（珠洲・越前は口縁数，他は破片総数）。
＊＊　全体比は土師器除外。
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Distribution　of　Medieval　Ceramics　in　North．East
　　　　　　Littoral　Area　on　the　Sea　of　Japan
YosHIoKA　Yasunobu
　　Although　the　data　have　so　far　been　a㏄umulated　on　the　distributioll　of　medi・
eval　ceramic　wares　by　their　respective　production　sites，　it　has　not　yet　attained
such　a　development　stage　as　to　define　and　evaluate　the　distribution　stratum，
and　to　elucidate　the　locality　of㏄ollomic　sp㏄ialization　structure　re丑㏄ted　on
the　constitution　of　ceramics，　all　throughout　the　comprehensive　analysis　of　the
constitution　by　time，　type　and　production　site，　of　the㏄ralnics　to　be　found　in
such　medieval　vestiges　as　villages，　manor　houses，　tombs，　harbors　and　so　forth．
　　This　paper　is　an　attempt　to　consider，　from　the　viewpoint　of　s㏄ial　strata　of
the　possessors　of　ceramics　and　in　grasping　them　by　development　stages，　their
wide　distribution　ill　and　between　the　regiolls，　i111imiting　our　study　to　civilian
goods　which　are　so　di伍cult　to　seize　by　philological　researches　as　well　as　in
quantifying，　as　far　as　possible，　the　actual　state　and　characteristics　of　the　oon・
stitution　of　ceramics，　especially　the　medieval　ones　to　be　found　in　a　wide　variety
of　vestiges　dispersed　in　the　field　of　the　north・eastern　littoral　districts　on　the
Sea　of　Japan．
　　In　order　to　investigate　into　the　distributioll　of　medieval　ceramics　over　the
said　districts　during　the丘ve　centuries　from　the　middle　llth　c．　up　to　the　end　of
the　16th　c．，　we　have　divided　this　duration　of　developlnental　evolution　into　thr㏄
stages　six　periods　drawing　dividing　lines　at　the　begimling　of　the　14th　century
when‘‘tamasu”ceramics飽larged　their　market　all　over　the　littoral　area　on　the
Sea　of　Japan，　and　at　the　beginning　of　the　16th　century　when‘‘Echizen”ceramics
will　be　distτibuted　all　over　in　place　of　the‘‘tamasu”ceramics　whose　kilns　would
at互ast　be　abolished．　In　the丘rst　stage，　in　the　middle　of　the　12th　century，
various　ceramic　kilns　were　opened　in　Kaga　and　Echizen　provinces　as　well　as
‘‘tamasu”and　tamasu．descent　kilns，　thereby　forming　labor　division　spheres　by
province　and　by　a　unit　of　several　provinces　respectively．　Thereafter　up　untill
the　13th　century，　the　tamasu　kilns　and　diverse　tamsu・descendent　kilns　rivaled
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each　other　in　the　Nbto　Peninsula　and　the　east　region　thereto．　This　type　of
dual　structure　of　distribution　would、be　lcolaterally　supported　by　coexistence　of
remote　distribution　to　be　assumed　from　the　remains　of　sunken　ships　and　the
distribution　by　cargo・vessels　going　all　along　the　littoral　districts．
　　Next，　in　the　later　medieval　age　from　the　14th　to　15th　centuries（the　second
stage），　the　tamasu　ceramics　will　occupy　about　one　quarter　of　the　Archipelago
6f　Japan　as　a　whole，　as　their　commercial　territory，　during　which　the　cermaic
for　daily　use（earthen　ware　pots，　bowls　and　lipped　bowls）were　distr輌buted
even　into　the　lower　social　stratum（lower　class　of　farmers）in　farm　villages．
　　Increased　demands　for　cinerary　urns　by　the　Iords　of　the　manor　and　by　the　upper
social　class　ill　farm　villages　might　be　one　of　the　causes　of　increased　distribution
volume　of㏄ramics．　This　phenomenon輌s　to　be　considered　as　the　other　face　of
the　establishment　of　large　markets　in　inland　regions，　the　production　development
by　division　of　labor，　the　progress　of　the　maritime　transportation　between　remote
countries　and　the　apPearan㏄of　a　series　of　nuclei　harbors　and　their　surrounding
towns　the　most　Hourished　in　the丘rst　half　of　the　15th　century　as　the　bases
thereof．
　　Abundant　consumptioll　in　Chinese　and　Japanese㏄rmaics　seen　in　the　vest輌ges
at　certain　harbor　towns　and　temple　surrounding　towns，　such　unearthed　high・
quality　Chinese　ceramics　as“Sierhu”，“Meiping”，　and“Shuizhu”which　are　to
be　counted　as　one　of　the　status　symbols　fOr　the　s㏄ial　stratus　of　loads　of　manor，
imply，　dif愉ent　from　the　constitution　in　colnlnon　farm　villages，　the　enhanced
distributioll　economy　through　intermediary　of“Toimaru”merchants．
　　It　is　expected　hencef6rth　that　the　reserach　and　investigations　into　the　life
culture　of　common　people　will　further　be　deepened　by　elucidating　varied　phases
of　material　civilization　made　possible　by　the　development　of　the　archaeology
on　medieval　ages．
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